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視覚障害者歩行支援のための頭部への触覚刺激によ
る方向呈示
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Fig. 1 Stimulating angle (αh) and indicating angle (βh).
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図 2 装置の完成イメージ図
Fig. 2 Imaginary sketch of our device.
図 3 装置の動作概要
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図 7 障害物回避実験の装置図
Fig. 7 Experimental setup for avoiding obstacle.
(a) Subject D (visually impaired)
(b) Subject B (non-visually impaired)
図 8 歩 行 軌 跡









図 8 (b)に晴眼者である被験者 Bの全試行の歩行軌跡
図 9 誘導実験の装置図




































Fig. 10 An example of a walking track.
表 1 歩行軌跡の評価
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